



An Introduction to Arithmetic that Cultivates a Sense of Wonder:
Development of Learning Materials and Implementation of Lesson Plans（Part Ⅱ）
KONISHI Toyofumi
Summary :  The subject “An Introduction to Mathematics,” which is taught by the author, focuses on the 
phrase “sense of wonder” （i.e., the feeling of being amazed by mysteriousness and curiosity）. It has been 
planned and put into practice based on the hypothesis （basic concept） that one’s feelings of weakness 
with respect to mathematics can be reduced by nurturing the senses （thereby increasing students’ interest 
in mathematics）; further, one can learn willingly and increase one’s level of understanding. Given that 
the author has been continuously participating in educational research related to mathematics, the author 
has developed educational materials based on the results obtained from the research conducted by the 
author and has accumulated practices that are required for the introduction to mathematics for ﬁve years,. 
Particularly, the basic concept for the development of educational materials has been mentioned in “Practice 
and Development of Educational Materials for ［An Introduction to Mathematics］ in Nurturing the Sense of 
Wonder （I）” （hereafter written as “Paper 1”） in “Research Bulletin No. 53 （2016 FY）.” As the continuation 
of “Paper 1,” this article clarifies the devised perspectives and contents by mainly focusing on teaching 
methods and examines the basic concept of teaching methods as well as their outcomes and future issues. 
The first perspective of the method is to verify whether it is possible to nurture the “sense of wonder” 
by incorporating human dramas （episodes） of mathematicians relevant to the educational materials into 
mathematics. The second perspective is whether it is possible to nurture the “sense of wonder” using a 
topic that is connected to various events from historical and geographical perspectives. Further, the third 
perspective is whether it is possible to nurture the “sense of wonder” by incorporating “demonstrations as 
mathematical activities （speciﬁc operation and activity）”. During this examination, various speciﬁc teaching 
tools were established to ensure that the students feel that this demonstration is realistic. The objective of 
these speciﬁc teaching tools is to ensure that students can enjoy more number of activities. Based on the three 
perspectives that are devised for educational methods to nurture the “sense of wonder” and by considering 
students’ thoughts, this article clariﬁes the basic concepts for the introduction to mathematics and considers 









1．は じ め に
筆者は本学において、2014 年度～ 2018 年度、「算




























































え方を明らかにしたものであり、全 15 回のうちの第 10 講「チョコの大きさ比べ」を、具体例として
取り上げ、考察している。
キーワード：センス・オブ・ワンダー、算数概論


































（表 1）全 15 回のタイトルと観点 X・Y・Z の内容（註 5）
タイトル 人物の観点 X 事象の観点 Y 実演の観点 Z
①　数の占い ラッキー 10 占い 偶奇性の占い実演
②　天才少年ガウス 数学者ガウス ガウスの少年時代 図による等差数列の和
③　一休さんが寒い？ インド九九 アレイ図計算の仕組み
④　お得なピザは？ 数学者アルキメデス 円周率の話題 アリの運動場の実演
⑤　日食ハンター 宇宙飛行士毛利衛 皆既日食の現象 日食シミュレーション
⑥　ケーニヒスベルクの街 数学者オイラー 街の 7 つの橋の話題 紐と輪による実演
⑦　楽しい図形遊び 数学者メビウス タングラムの発祥 紙パックから正四面体
⑧　不思議な木の生長 数学者フィボナッチ 欅の木の枝分かれ 渦巻図の描画実演
⑨　ピタゴラスの発見 数学者ピタゴラス 蜂の巣の六角形の謎 蜂の巣の面積の実験
⑩　チョコの大きさ比べ 数学者アルキメデス アルキメデスの墓標 実物の体積の求積
⑪　筆算をひろめた男 数学者福田理軒 江戸の数学塾 鶴亀カードの活用
⑫　博士の愛した数式 小説家小川洋子 素数ゼミの謎 エラトステネスの篩
⑬　星描き名人 授業者　小西豊文 世界国旗と星形伝説 円の中に実際に描く








































































































































る、できないが調べられるのか？そのわけが 1 本の紐と 1
本の輪を考えることによって、理解でき、すごく感動しま
した。（MH）






















































（図 6）緑表紙の問題（6 年下 p75）
（図 5）1 本の紐と 1 本の輪による説明










































































　　〇　S は底面積、h は高さ、r は半径、πは円周率
・小学校 6 年～中学校 1 年にかけて学習している基礎
的事項（公式等）の復習を行い、想起させる。
PS7 　 次のように 3 つの立体の体積を求めて、比較する。
・体積を求める式より
　　円錐＝ 5 × 5 ×π× 13
　　球＝ 4 ×π× 5 × 5 × 53
　　円柱＝ 5 × 5 ×π× 10



























































































































































































1　甲南女子大学研究紀要人間科学編第 53 号（2016 年）
































































60 甲南女子大学研究紀要Ⅰ　第 55号（2019年 3月）
